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جنبا �إىل جنب
منذ �آالف ال�سنني ،وواحات م�صر الغربية عامرة باخلريات من مياه جوفية وزراعة وحياة برية ً
مع املواقع الأثرية من كل الع�صور ،وع�شائر م�ساملة جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة ،وبني العلم والإميان .ورد ا�سم
الواحات يف معظم كتب الرحالة واجلغرافيني ،ف�أ�شار ابن حوقل مثلاً يف كتابه «�صورة الأر�ض» �إىل �أن �أ�سرة �آل
عبدون كانت حتكم مملكة الواحات من زمن �سابق لدخول العرب �إىل م�صر يف عام 640م ،وكانت الواحات
الداخلة هي عا�صمة اململكة ومقر الأ�سرة احلاكمة« .عمل على �أبواب بع�ض مدائنها �أربعة �أ�صنام من نحا�س ،ال 
نائما حتى يهلك».
يقرب منها غريب �إال �أُلقي عليه النوم وال�سبات فال يزال ً
ومل تزل احلكايات والعجائب تنتقل من كتاب لآخر في�صفها املقريزي يف كتابه «املواعظ» يف ال�صفحة رقم 432
على ل�سان ابن و�صيف �شاه ،فيقولّ �« :إن قفطرمي بنى املدائن الداخلة ،وعمل فيها عجائب منها املاء القائم
كالعمود ،ال ينحلّ  ،وال يذوب ،والربكة التي ت�سمى فل�سطني� ،أي �صيادة الطري� ،إذا ّمر عليها الطري �سقط فيها،
أي�ضا عمو ًدا من نحا�س عليه �صورة طائر �إذا قرب الأ�سد �أو احليات
ومل ميكنه اخلروج منها ،حتى ي�ؤخذ ،وعمل � ً
عاليا ،فرتجع تلك الدواب هاربة ،وعمل على �أربعة
امل�ضرة من تلك املدينة �صفر
ً
ت�صفريا ً
�أو غريها من الأ�شياء ّ
�أبواب هذه املدينة� ،أربعة �أ�صنام من نحا�س ال يقرب منها غريب �إال �ألقي عليه النوم ،وال�سبات ،فينام عندها،
نائما عند الأ�صنام ،حتى
وال يربح حتى ي�أتيه �أهل املدينة ،وينفخون يف وجهه ليقوم ،و�إن مل يفعلوا ذلك ال يزال ً
يهلك» .وتكررت هذه الق�صة عند ابن �إيا�س امل�صري يف ذكر الواحات يف كتابه «بدائع الزهور يف وقائع الدهور»
يف ال�صفحة رقم  23من اجلزء الأول.
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املقامات والأ�ضرحة يف الواحات اخلارجة.
العبادات يف الواحات

ذاكـرة م�صـر
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كانت العبادة ال�سائدة يف الواحات يف عهد الأ�سر هي عبادة
الإله �آمون الذي �أقيم له معبد على م�سرية ثمانية كيلو مرتات
نحو اجلنوب الغربي من قرية الق�صر ويعرف بدير احلجرُ ،عبدت
فيه �إىل جانبه زوجته املعروفة ب�أم الآلهة امل�صرية جمي ًعا «موت»
التي �أقيم لها معبد يف مدينة ُ�سميت با�سمها وتعرف الآن با�سم
«موط» وهي �إحدى �أكرب املراكز يف الواحات الداخلة .وعند
و�صول الإ�سالم �إىل ال�صحراء الغربية ،كانت الق�صر مرك ًزا
ح�ضاريا ال�ستقبال القبائل الإ�سالمية التي وفدت �إىل الواحات
ًّ
عام 50هـ ،فبنوا عليها قرية على الرتاث الإ�سالمي ما زالت قائمة
ت�شهد على التقاء احل�ضارات والثقافات .وتظل قباب �أ�ضرحة
ال�صاحلني واملت�صوفني �أحد تلك املعامل الأ�سا�سية؛ حيث ال تخلو
قرية من قرى الواحات من �ضريح �أو �أكرث .وما مييز هذه الأ�ضرحة
قبابها التي متتزج مع املعامل الأخرى ،وتقف �شاخمة على �أطراف
القرى ك�أنها ُحرا�س حتمي الب�شر والزرع وعيون املياه.
م�سافرا �إىل الواحات عن طريق وادي
ال يوجد فرق �إن كنت ً
النيل عرب حمافظة �أ�سيوط� ،أو عن طريق الواحات البحرية .ف�أي
الطريقني �سلكت ،وما �إن تقرتب من الواحة الكربى (اخلارجة)
حتما �شكل القباب
�أو البحرية من اجلهة الأخرى �سيجذبك ً
ال�صغرية يف كل مكان ،منها ما يعرف ا�سمه ومنها ما هو جمهول،

ومنها ال�شامخ الذي �صمد �أمام كل عوامل التاريخ واجلغرافيا،
تبق منه �إال �أطالل.
ومنها الطاعن يف ال�سن الذي مل َ
ويذكر العامل �ألك�سندر هو�سكينز يف كتابه عن الواحات عام
1832م متحد ًثا عن الواحة الكربى (اخلارجة) �أن تلك القباب
كانت تبنى للكرباء �أو ال�صاحلني من �أهل الواحات ،وكان يتخذها
النا�س مزارا يدعون فيه بالربكة وال�شفاء العتقادهم يف ذلك الأمر.
ً
ومن اجلدير بالذكر �أن تاريخ معظم هذه الأ�ضرحة غري معلوم لدى
حد �سواء� .إال �أن هناك روايات وق�ص�ص
العامة واملثقفني على ٍّ
حولها متداولة بني عامة النا�س املهتمني بها.
مقامات ال�شيوخ
يوجد يف الواحات عديد من املقامات والأ�ضرحة لعدد من
ال�شيوخ والعلماء ،التي ذاعت �شهرتها بدرجة كبرية مما جعلها
مق�ص ًدا للزائرين ،ومكانًا لإقامة املوالد وحلقات الذكر واحل�ضرة.
ومن املقامات امل�شهورة يف اخلارجة على �سبيل املثال �ضريح
ال�شيخ «�سعيد» وال�شيخ «�صبيح».
وهناك �ضريح «ال�شيخ �سعيد» ،الذي ي�ؤكد عدد كبري من �أهايل
الواحات �أنه لرجل جاء من ال�سودان مع القوافل املارة بطريق
درب الأربعني وا�ستقر مبدينة اخلارجة ،وكان يعمل خاد ًما عند
مفتوحا للغرباء
عائلة ،و�أنه كان رجلاً �صا ًحلا ومل يتزوج ،وكان بيته ً

مقام الباويطي يف الواحات البحرية.
وا�شتهر بكرمه و�ضيافته ،ور�آه كثريون يف �أحالمهم خا�ص ًة الذين
يخدمون �ضريحه ويتولون �إقامة احل�ضرات وليايل الذكر .ومن
�أ�شهر الروايات اخلا�صة بهذا ال�ضريح �أنه قدميًا كانت هناك عني
ماء جارية به ت�سمى «اخلر�شوبة» �أو «عني �سعيد» ،وكان الرجال
والأمهات ي�أتون ب�أطفالهم املر�ضى وي�ضعونهم فيها لكي ُي�شفوا.

ويت�صدر امل�شهد يف الواحات البحرية مقام الباويطي �أو كما
يطلقون عليه �سيد الأولياء؛ حيث ُ�سميت �أهم مدينة با�سمه؛ ملا
ُعرِف عنه من علم وتقوى .وهو يو�سف بن يحيى الإمام اجلليل
�أبو يعقوب البويطى امل�صري الذي جل�س  على مقعد الإمام
ال�شافعي بعد وفاته؛ لأنه كان �أعلم تالميذه .ذكره ال�سبكي يف
الطبقة الأوىل من طبقات ال�شافعية «وقد ك ََان �إِ َما ًما َج ِليلاً عاب ًدا
والدين ،غَالب
مناظرا ،جبلاً من جبال العلم ّ
زاه ًدا َف ِقي ًها َع ِظ ًيما ً

ال يختلف الأمر يف الواحات الداخلة ،ف�أ�ضرحة القباب يف كل
مكان �سواء بني العيون والآبار �أو يف قفر ال�صحراء ،و�سميت بع�ض 
القرى ب�أ�سماء امل�شايخ الذين بقيت قبابهم �أول ما يراه امل�سافر يف
تلك القرى؛ مثل ال�شيخ عبد اهلل ،وال�شيخ وايل ،وال�شيخ مفتاح،
وال�شيخ عتمان .و ُو ِجدت قباب �أخرى حتمل �أ�سماء �شيوخ ُيعرفون
ب�أ�سمائهم؛ مثل ال�شيخ جمعة ،وال�شيخ �أحمد ،وال�شيخ حممد،
وال�شيخ بدران ،وغريهم كثريون .ويظل مقام ال�شيخ «�أبي�ض»
وال�شيخ «خ�ضر» من �أكرث الأ�ضرحة التي يقبل عليها الأهايل كل
فرتة ي�س�ألونها الربكة �أو التو�سل بها حلل م�شكالتهم ،وي�ؤمن بع�ض 
الأهايل �أنها عالج للعقم وبركات للمتزوجني.
القادمون من املغرب
تعد قرية الق�صر الإ�سالمية من �أغنى املواقع الأثرية بالقباب
والأ�ضرحة وامل�ساجد الأثرية .ولعل ال�سبب يف انت�شار هذه
الأ�ضرحة واملقامات بقرية الق�صر بالتحديد وا�ستمرار بع�ض 
العادات املتعلقة بها �إىل الآن هو �أنها كانت نقطة التقاء لطرق
موا�صالت قدمية ،كما �أنها كانت الطريق الرئي�سي للقوافل
التجارية واحلجاج القادمني من املغرب العربي الذين ي�سلكون
طريق ال�صحراء للو�صول �إىل الأرا�ضي احلجازية .ولعل ذلك
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�أما ال�شيخ عبد اهلل بالواحات اخلارجة فهو احلاج عبد اهلل بن
مذهبا،
احلاج عامر املنموين بل ًدا ،والواحي من�ش�أً ووط ًنا ،واملالكي ً
ن�ســـبا .وهو �صاحب �شرح �آجرومية ال�شيخ خالد
واحلــربــاوي
ً
يف علم اللغة العربية عام 1183هـ1769 /م .ومن الوا�ضح �أن
رجلاً عاديا ،بل كان �إما ًما يف علوم الدين
ال�شيخ عبد اهلل مل يكن
ًّ
الإ�سالمي ،مما جعل �أهل اخلارجة يبنون قبة كبرية بعد وفاته تكرميًا
له كما كان االعتقاد ال�سائد حينها .وال �أعلم �إن كانت �شهرة هذا
ال�شيخ جعلت �أهل الواحات الداخلة يقيمون له قبة على ربوة
�شيخا �آخر باال�سم نف�سه.
عالية يف قرية العوينة �أم �أن هناك ً

العلم ،غَالب ليله ال َّت َه ُّجد والتالوة� ،سريع
�أوقاته الذّ كر والت�شاغل ِب ِ
الدمعة»( .كتاب طبقات ال�شافعية الكربى لل�سبكي� ،ص  .)162
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ما يف�سر وجود عدد كبري من الأ�ضرحة واملقامات لعدد من
املحاربني وامل�شايخ الذين تنحدر �أ�صولهم من �شمال �إفريقيا .فقد
اختار بع�ض املغاربة الإقامة يف الواحات عند عودتهم وا�ستقروا
بها ،ويبدو ذلك يف ت�شابه بع�ض العادات والتقاليد ب�شكل عام،
واملعتقدات ال�صوفية بوجه خا�ص فيما يتعلق بالأ�ضرحة والذكر
و�إقامة املوالد بني الواحات واملغرب العربي .و ُيعد ذلك دليلاً 
على �أن الواحات كانت من �أغنى الأعمال كما ورد يف كتب
الرحالة كما ذكرنا �ساب ًقا.
وللحركة ال�سنو�سية واحتكاكها بالواحات عام 1870م دور
كبري يف ن�شر الت�صوف يف الواحات الداخلة عن طريق ال�شيخ
حممد املوهوب ،وعلى ا�سمه �سميت قرية املوهوب بالداخلة،
وال�شيخ مربوك ،يف قرية الق�صر الإ�سالمية ،وال�شيخ ر�ضوان
حممد ال�سمالو�سي ،يف قرية �أ�سمنت ،ويف الأخرية وحدها �أكرث
من �ضريح لل�شيخ ال�سنو�سي ال�سمالو�سي من قبيلة �سمالو�س 
بليبيا ،ويقام له مولد كل عام.
�أما ما ُيروى حول هذه الأ�ضرحة ،فيختلف من قرية �إىل
�أخرى ومن جيل جليل لآخر .ويروي خدام املقامات والأ�ضرحة
باملحافظة� ،أن العرائ�س  املقبلة على الزواج ما زالت تقبل على
املكان قبل بدء زفافها؛ وذلك تربكًا مبقام �صاحب ال�ضريح .كما
�أن الآباء ي�أتون ب�أطفالهم املر�ضى؛ ليتباركوا بال�ضريح ،بالإ�ضافة
كثريا من الن�ساء والرجال امل�صابني بالعقم يزورون ال�ضريح.
�إىل �أن ً
فيما يرى �آخرون �أنها خرافات و�أكاذيب ي�ؤمن بها َمن يرتدد على
أي�ضا ح�سب ر�أيهم .وين�سب ل�شيخ الطريقة
زيارتها و�أنها حمرمة � ً
الربهامية بالوادي اجلديد �أنه قال�« :إن زيارة املقامات والأ�ضرحة
من العادات املوروثة بني �أهايل الواحات ،ون�شطت منذ احلركة
ال�سنو�سية ومتركزهم بواحة الداخلة ،فانت�شرت الأ�ضرحة ببع�ض 
القرى؛ مثل �أ�سمنت ،وال�شيخ علوان ،والربابخ ،و�أوالد عبد اهلل،
والق�صر الإ�سالمية ،ومدينة موط».
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ولهذه القباب و�أ�صحابها يف احلكايات ال�شعبية ن�صيب
كبري ،فمنهم من كانت له كرامات ي�ست�أن�س بها عابرو ال�صحراء
والعاملون يف حقولهم يف جوف الليل .ومن �أ�شهر املرويات �أن
الأهايل كانوا ي�شاهدون �ضوء فانو�س يدور حول ال�ضريح ،وك�أن
�أح ًدا يتجول بجوار �شجر النخيل املحيط بال�ضريح ويحر�س 
اجلوار ،وكان ذلك يف �أوائل القرن املا�ضي ،قبل تو�صيل الكهرباء
�إىل املكان .وتلك حكاية مرتبطة مبعظم �أ�صحاب القباب يف
الواحات الداخلة واخلارجة والفرافرة والبحرية .حتى �إن �أحدهم
ذكر لكاتب املقال �أنه مل يعد ي�ستطيع �أن يجل�س يف حقله بعد
مغيب ال�شم�س كعادته يف املا�ضي ،وال�سبب يف ذلك �أنه يعتقد

م�سجد ن�صر الدين بقرية الق�صر الإ�سالمية.

�أن روح ال�شيخ يحيى الطاهرة (وهو �صاحب �أحد املقامات �أو الأ�ضرحة يف قرية الهنداو مركز الداخلة) قد فارقت
املكان وبقيت القبة خاوية .والآن �أ�صبح ال�ضريح مهد ًما مهملاً بعد �أن كان النا�س �إىل وقت قريب ي�ضعون فيه النذور
ويقر�أون الأوراد.
�إن الت�صوف يف الواحات امل�صرية مو�ضوع بكر يحتاج �إىل درا�سات؛ من حيث �إنه ظاهرة دينية و�شعبية وفلكلورية.
وبرغم كل هذه الأ�ضرحة ،فلم تعد هناك موالد ملعظم امل�شايخ كما هو الأمر يف الدلتا وال�صعيد .ولكن تظل احلركة
جزءا ال يتجز�أ من احلياة اليومية ،وما زالت احل�ضرة �أو ما يعرف باملولد ُتقام يف كل املنا�سبات
ال�صوفية يف الواحات ً
أ�سبوعيا .ويعتقد البع�ض �أن تلك الأ�ضرحة حول الآبار ومزارع النخيل ما هي �إال 
الدينية واالجتماعية املختلفة بل � ًّ
بركات ال�صاحلني الذين يحر�سون الواحات من امل�شكالت .و�إن جف بئر هنا �أو هناك ،فهذا يعني �أن روح ال�شيخ
كثريا.
الطاهرة فارقت املكان؛ لأن النا�س يتنازعون ً
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